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 The motion aftereffect (MAE) is a phenomenon in which after prolonged adaptation to a moving pattern, a subse-
quently presented pattern is perceived to move in the opposite direction. In this study, the duration of the MAE was mea-
sured while the ambient light level was controlled by using a neutral density filter placed in front of the display. We 
found that under photopic and scotopic conditions, no difference in MAE strength was found when the test pattern was 
stationary (static MAE), or when the flickering grating was used as a test pattern (dynamic MAE). These results indicate 
that ambient light level has no effect on the perception of MAE.
 
私たちが日常で遭遇する環境の明るさ（環境光レベル）は1011という大きな範囲で変化している






特性はともに環境光レベルに依存して変化する（Hess, Sharpe, & Nordby, 1990）。そのために，
両特性に依存する運動知覚は環境光レベルに依存して大きく変容しうる可能性がある。
実際，運動視に関するいくつかの現象は，環境光レベルと共に変化することが知られている。
例えば，速度知覚（Gegenfurtner, Mayser, & Sharpe, 2000; Hammett, Champion, Thompson, & 
Morland, 2007; Vaziri-Pashkam & Cavanagh, 2008），速度弁別閾（Takeuchi & De Valois, 2000），
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複雑運動知覚（Billino, Bremmer, & Gegenfurtner, 2008），バイオロジカルモーション知覚（Billino 
et al., 2008; Grossman & Blake, 1999），静的運動錯視の知覚（Hisakata & Murakami, 2008），ISI
リバーサル錯視（Takeuchi & De Valois, 1997, 2009），２ストローク運動知覚（Challinor & 
Mather, 2010; Mather & Challinor, 2009），運動テクスチャ分離（Takeuchi, Yokosawa, & De 
Valois, 2004），視覚運動プライミング（Takeuchi, Tuladhar, & Yoshimoto, 2011; Yoshimoto & 




環境光レベルに基づく閾値の差異はあらわれない（Lankheet, van Doorn, & van de Grind, 2002; 














プログラミング言語（MATLAB ver 8.0, MathWorks Inc.）と視覚実験用の関数群Psychtoolbox 
ver 3 （Brainard, 1997; Pelli, 1997） により作成したプログラムをパーソナルコンピュータ （iMac, 
Apple Inc.） で制御し，カラーディスプレイ（Color Edge CG245W, EIZO Inc.） に提示した。ディ
スプレイのリフレッシュレート60Hz，輝度階調はビットスティーリングにより10.7ビットとし
た（Lu & Dosher, 2014）。ディスプレイのガンマ補正は色彩輝度計 （ColorCALII, Cambridge 
Research Systems Ltd.） により行った。実験参加者の顔は顎台（FaceLock, Arrington Research 
Inc.）で固定した。視距離は57 cmとした。実験参加者の瞳孔径は，サンプリングレート220Hzの
アイトラッカー（ViewPoint Eye Tracker 220fps USB system, Arrington Research Inc.）により
測定した。アイトラッカーは，前述のコンピュータ（iMac）からTTLボード（In/Out 0016, 
Arrington Research Inc.）を介して制御したコンピュータ（Epson Endeavor 7800, Epson Inc.）と
眼球運動測定専用ソフトウェア（ViewPoint 2.8.5, Arrington Research Inc.）により駆動させた。
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環境光のレベル（ディスプレイ画面の平均輝度）は，NDフィルター（Kodak Wratten 2, Edmund 
Optics Inc.）で画面を覆うことにより，2段階に調整した（99.5 cd/m2及び0.0014 cd/m2）。ディス






運動残効を生じさせる順応刺激として，水平方向に運動する垂直正弦波縞 （空間周波数 0.5 c/



















































（Wyszecki ＆Stiles, 2000）。先行研究（Hood & Finkelstein, 1986; Stockman & Sharpe, 2006; Zele 
& Cao, 2015）から，暗所網膜照度が−1 log scot Td より低い場合は暗所視，2 log scot Td より
高い場合は明所視の領域に入ると考えられる。実験参加者4名の暗所網膜照度は高い方から3.1，
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